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In cases of diabetes, on toes and :-:orne other parts are sometimes fo山】dwet 
_gangrenes, characteristic of diabeteへwhichhan: litle tendency of demarcation, and 
are infectious, and their prognosis are not favorable. Though thousands of argum-
ents on the origin of these ¥'Cl gangrenes have加en di~古cussed, the main cause of 
the disease has recently been thought, from the result of clinical studies and auto-
psies, to be clue to close relationship between diabetes and arteriosclerosis. 
But, not onl~・ the 日urc ground of this relationship but also the important 
problems related to gangrene such aぉdecreasedresistance in tissues in diabetic日and
the significance of functional disorders in vascular 可stemas seen in RAYNAUD’s or 
BuERGER's disease, and some other important problems have been left untouched. 
In Yicw of the results so far achieved from the several experiments using 
Alloxan rabbits we ha n~ examined these woblems and have come to following 
conclusions. 
1. The experimental arteriosclerosis by lanoli11e、l・cc:dingis, il ca,・es of dial〕etes,
rather hard to occur.λccordingl~’ the traditional notion the most important cause 
of diabetic ga1wrene is due to disturbance in peripheral blood circulation b－＇マ arterio・
日clerosisseemぉnece出ar.¥・ to be reconsidered. 
2. Peripheral tissuが a汀ectedby diabetes are ¥・eak to infection or injury and 
are, if accompanied by slight local insufficiency of blood circulation, easJア tocome 
necrosis. Such decreased resistance in tissue日 isthe mo日tacti vc cause of this gangrene. 
3. We are positive in denying that the cau同 ofthis gangrene ma-'・ come 
from the functional circulator~・ disturbance (accelerated vasospasm). Because in 
cases of diabetes decreased 1・asospasmis generally percei¥'(:d and it rather刈 pprcsscs
the attack of gangrene at the time of the acute artcrioblockage. 
4. It is considered thatト；uchdecreased va~.os同日m is perhaps, as the result of 




want of insulin, due chiefly 加 disturbanceof blood sugar utilization in vascular 
muscles. But the participator of nervous factor cannot be neglected, too. 
5. The morphological specificity of this gangrene that has ever been believed 































































































麦P 青草p 人一会を以て十分に栄養された体重 2～3kg
〉の雄性健常家兎を約12時間絶食せしめ， Alloxanmo-







































表 1 ラノリン餌育時（ I日!Og 15週間）の Atherosclerosis 発生状況（縫’，；；＼•友兎）
家 w、 ，心 肺 大 四肢幹動詠 判車： 冠 動




弓 胸 腹 前 後
プ口ゴ 育 部 定前 詠 肪〈 部 部 肢 肢
17 2400 ＋ ＋ ｜十ト ＋ ＋ . （＋） 
19 2500 3000 寸ー * 十H・ ・lit t千十 * ＋ （掛）21 2550 3500 →？ 十 件十 刊＋ 4十 ＋ （十件）
22 2200 2550 ＋ 十 * ＋ ＋ （＋十）25 2400 2800 ＋ ＋ 十It ＋十 ＋ ~ （十＋）
28 2900 3150 （一）
29 2800 3400 十 十 ＋十 十時 十ト 十ト サー （判！）
32 2600 3150 I ＋ 十＋ 十仲 ＋ ＋ （＋十）
35 2650 2700 i 〔ー）
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表2 ラノリン餌育時（ I日！Og15週間）の Ath巴roscler明 is発生状況 （重症糖尿家兎）
家 糖 終了 体
大 ドLI折、
判尿 嚢 動隊 §IJ 




値糖 餌 終時了 動 起部始
トーコ『 胸 腹 日IJ 後
号 育前 定（πg/dl) t永 t永 部 部 部 肢 肢
152 386 2650 2350 ム （ー ）
2 110 319 2300 2050 ム． ~ （÷） 
4 94 295 2450 2600 ＋ ＋ ム． （＋） 
5 94 344 2150 1950 （ー）
6 94 348 2500 2650 ＋ ~ ＋ ~ （＋〕
JO 60 428 225() 1700 （ー ）
1 60 406 ． （÷） 







病変部の潰湯形成p 血栓の附着等，二次性の変化は何 度との関係、をみると（図 1) ＇糖尿群では餌育開始直前
処にも認められなかった（表l.）.之に反し，糖尿群（表 の血清総 Cholesterol値は総体に対照に比してかな
2.）では8例中 l例は硬化性変化を何処にも全く認め り高く，1又 8例中 5例は餌育開始後その上昇傾向は特




られたような融合した大なる Plaquesは何処にも認 症例であるに拘らずp それが終始精々!OOOrng/dl前後
められない．又四肢主幹動脈にはアテローム性変化そ に推移した3例は軽度ながら病変の確実に発生してい
3000 
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（時中央t時刻 ｜ 限局する劇ら末檎迄広｜壊死を免れl｜ ｜ ｜合計死を来した｜く壊死を来｜た例敬 ｜ 
例数 ｜した例数 ｜ ｜ 
健常家兎 ｜ 6 
糖尿家兎｜ 2 
















































図 6 図 7 図 8 図
飽和夫極＊竺ぴブドウ球菌の耳挺動脈内注入による耳翼壊死発生状況




図10：健常家兎の注入前（左）， ；主人l白’後 I{jJ を示す
図1 : ~.tt 11 ！•号、 1'.の； I人前 f左J，；左人1（〔後（ { i）告示す
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図 12 図 13 図 14 図 ~ 15 
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を以て Adrenalinの影響が絡々消滅したものと見倣 nnon & Rosenbluethの所謂 Sympathin中に含ま
































































































































































25 I 20 I 20 I 18 I 15 
24 I 23 I 23 I 21 I 18 
26 I 21 I 21 I 18 I 15 
25 I 21 I 21 I 19 I 17 
24 I 21 I 21 I 19 I 16 
26 I 23 I 23 I 22 I 20 
23 I 22 I 22 I 19 I 16 




































































































表7 切除耳翼血管のヒスタミン加ロック液 （1.25×10-6）による海流状況比較（潅流庄 ：30cmH2D)
家兎呑号 1室温｜ 毎 15秒間に於 ける潅流 量（滴数） I 
D ：糖尿｜ I---,- I I l ー で I I I ！ー「 一一「ー「一一－1 計
C：健常 I(°C) I前； 15川 30川 45川 1 11'15": 1'30"1山 511 2’ 2' 1 sI 213011 2145"1 3’｜ 
D 301 24 20 : 20 19 15 
D 302 24 23: 23 21 19 17 17 
D 303 24 22 :・ 22 21 18 16 16 
D 304 19 16 15 15 
D 305 24 21 i 21 21 11 I 15 14 
D 308 24 20 : 20 19 17 14 14 
D 309 23 24 24 23 20 19 18 
小言十 151 : 151 143 125 111 109 
c 311 25 19 15 11 10 
c 312 24 23 23 21 15 12 11 
c 314 26 20 20 18 13 10 11 
c 315 25 21 21 20 16 14 15 
c 316 24 21 21 20 1-1 12 13 
c 317 26 23 23 21 17 15 15 
c 319 23 21 21 19 13 9 10 
ノj、Z十 149 149 138 103 83 85 
zo rnr1日：iι・1. rn： ~nim I 9 I I 7 I r 7
_D IS・ 30- 崎戸 ,. i'i? 
17 I 18 I 17 I 16 ~1 15.1" I 
2’ 2'1S' 2'30・ 2・r 8' 
且
酬川崎＇：： '1' ＼＂~＂＇＂＂＇l"'"'r'~ ＂ 111!1111IH'""r' ＇’1~＂＇＂ 1 ＇＂＼’Y”I ＇＂＼＇.；＂”＂ ＂l 
； 目 ＇ ~十
0 .・ 30・ 45・ 1 ns回 1'31!・ 7本グ
""','3＂』＂＇ l""','k"'"r' 』·： ~11111
－－－甲『，＋『~『『＋..，...，－.守『→ f
?' 2 IO・ 2・30 2匁，. 3 
図41 切除耳翼血管のアドレナリ ン加ロック液による
f （液j流圧： 30cmH二Oilt 出出し：l}~；＼i'.J七内（時標： 3 fb I J 
上段 ， 担ljl反’ ~＇. ·Xl No・301











13 I 13 I 13 I 12 I 199 14 13 14 
15 16 16 15 16 15 15 228 
15 15 15 16 15 15 14 220 
15 14 14 14 14 13 13 204 
14 13 14 14 13 12 12 201 
15 14 13 14 13 13 13 199 
19 18 19 18 18 18 17 255 
106 104 104 105 102 99 96 1506 
11 12 12 12 11 175 
11 10 11 11 1 10 10 179 
11 11 12 1 10 9 9 165 
14 14 13 14 13 12 12 199 
13 14 13 13 12 1 1 188 
16 16 15 15 15 15 ].¥ 220 
10 11 10 10 9 10 9 162 
86 87 85 86 82 79 76 1288 
0 , - re--45'"一一--y 1'15「 1W l 令.·5~
11u11111111111111111111111111市11111
I 14 I 13 I 13 I I 2."' I 
土 2・15 2:3~ i'k t 人
2 o，慣I 19 I 1s 
0 1r--一耳「一一一司－ f' "5・
πnu11111い11111111111111l』111111
I I 2 I 1 2 I 12 I I I,._ l 〆
正 2'< 2・JO・ NS】 3
図42 切除耳認血管のヒスタミン加ロック液によるiW
バ，：lki'i'.J七バ Ci箱流圧 ・30仁111H"01
jl （時標： 3r-・v1 J 
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及びp 健常家兎に TEAB (5mg/kg及び40mg/kg)
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図43 TEAB静注時の血圧下降程度比較（時標15秒）
上二段； 5mg/kg負荷（上：糖尿家兎 No.101.下：健常家兎 No・111)
下二段： 40mg/kg負荷 〔上：同一糖尿家兎，下：同一健常家兎j
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' "'》6、~。。、3＝のゴ4~2 。.. －~－ , ~ 0 I _,.- .、ー＿，
帽。 t’f’NSULIN ~ .J ・.2岨，。
ところで本 Insulin治療による
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図 52 図 53 図 54 図 55
u:.'- 
無直言ゐ松て千1手必j伎の崎；話量動脈内J土／，iこよる.Jf泌主毒死発：£.;j;¥i込
左から インシュリン治療糖尿家兎 河口・ 401t: lj'：ける注入前並に：1白人後夫々5,10. 18日目を示す
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うな例でもJ:,iL.'薬剤に対する反応性はかなり増強して 警の斯かる可逆性はむし ろ ~＇i然であるかも知れない．
おり，結局 Insulinの治療効果が血糖値の上に十分 従って本障害の主要な原因として；む やl土iJInsulin 
反映しなかっただけのものであろう． 欠乏の品，＇；果，筋峻綿時に護要なi党浄jをi寅ずる糖の利用
次に Insulin治療の結果之等薬剤に対す る反応性 能力が低下 CStaclie& Zapp, Chaikoff, Staclie，）す
が著明に増強した家兎に就て，先に記載したと全く同 る事を第一に挙げるべきであろう． 心も此際過血糖白
ーの方法て，無菌（I和t（に よる耳裂の急性動脈閉塞症 休の有筈性に~（.＼；ても う111. ~すべきであるか も しれない．
を惹起させたがp 打、和二伴う反射性血管聖壁新は予惣通 r!: i＿本血管障害を是正するゐには血糖値が必ずしも常
i〕何れの場合も著明に発現するのが観察され，従って 時低f立に抑制され乙がを要しなかった点よりみてF そ
Insulin治療をげは川知 二lt i｛；んどよ.｛！.められなかった れはむろし否定出来るよう；二＇.＇.！.われら．叉之を 淀川1十
耳諜嬢死も此際高率に発生しp壊死巣の形態p経過等も るものとして， われわれIt }Jiに次の’｝二験的事実を挙げ
亦健常例の場合と何等区別出来なかった（凶日－531. る事がI  'i ;f:ろ.NP九fti：’；・ ；：兎iこブドウ粉を静注して高
以よの実験結果より 1t lI ，糖尿家兎にみられた瓜1 1f1皿機 （400mg/cl以上）を生成し， その際c01J_rJAd-
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